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（以下 EH）という姿は、すでに、 InOur Time (1925 以下 JOT）に




































































るが、まず最初の闘牛士退場場面。‘…thecrowd hooted him on his 





については、‘…thebull rammed‘him wham against. the barrera 
・・・and[he] got up like crazy drunk and …yelled for a new sword, 
but he fainted’. (LR）‘…the bull rammed him wham against the 









crowd come down the barrera into the bull ring.' (LR) ぺ・the
































てこの断章は終わっている。‘'Thepriest skipped back onto the scaf-






























early morning on the lake sitting in the stern of the boat with 
his father, he felt quite sure that he would never die.’く19）「決し
て死なないと確信する」ニックの唐突きを非難することはたやすい。だが、






































‘He liked the pattern.’（69）とか‘Hehad tried so to keep his 













(72）と言う。また、‘Hedid not want any consequences.’（71）とも
書かれている。先ほど引いた中に‘pattern’という言葉があったが、それ


























































Elliot”“Cat in the Rain，“Out of Season，，と続く、一連の「夫婦も
































とでも言うべきであり、たとえば、‘Hewas tired.’‘He was hungry，’ 










旅行に思いを馳せる。 I部の締め括りはこうであるO 官ewas sleepy. 



































としてみれば、“It［＝“BTHRつismuch better than anything I’ve 
done.”20）というコメントはまさに正直な自信の表出だったので、ある。
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